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Fig. 1. Contrast-enhanced CT shows right renal
tumor and left atrophic kidney.
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A 69-year-old man with left atrophic kidney was referred to our hospital because of a 5.7 cm solid mass
in the lower pole of right kidney revealed by computed tomography for evaluation of aortic aneurysm. An
open transperitoneal partial nephrectomy was performed, and ﬁnal pathological diagnosis was clear cell
carcinoma, grade 2, pT1b, pNx. One month postoperatively, a computed tomography revealed 16 cm
retroperitoneal ﬂuid collection which was diagnosed as urinoma due to urinary leakage from partial
nephrectomy scar of the right lower calyx. Following percutaneous drainage of a 6 Fr Pigtail catheter, 6 Fr
double-J ureteral stent and urethral catheter were placed, but the discharge through the percutaneous drain
continued to be 700 to 1,000 ml/day. Forty-one days after drainage, two open-end catheters (5 Fr) were
directed into the urinary ﬁstula lumen through the percutaneous tract and 6 ml of ﬁbrin glue was injected
under ﬂuoroscopic guidance. Four days later, another 2 ml of ﬁbrin glue was injected because of a small
amount of residual urinary leakage and percutaneous drainage catheter was removed. Thereafter, urinary
leakage was completely cured and ureteral stent and urethral catheter were removed.
(Hinyokika Kiyo 63 : 107-110, 2017 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_63_3_107)
















患 者 : 69歳，男性．






し．Hb 15.2 g/dl，Cr 1.10 mg/dl，CRP 0.22 mg/dl，
LDH 165 U/l，Ca 9. 7 mg/dl，Alb 3. 6 g/dl，BS 154
mg/dl，HbA1c 6. 7％，ferritin 135. 1 ng/ml，ESR（1
Hr）28 mm．胸腹部 CT にて右腎下極に 57 mm，不





Fig. 2. a. Abdominal CT 3 months after partial
nephrectomy showed a huge cystic lesion
dorsal of right kidney. b. Percutaneous
ﬁstelography revealed an urinoma cavity
communicating with lower calyx of right
kidney. Arrows show ﬁstula lumen and
arrowheads show lower calyx with moderate
hydronephrosis.
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Fig. 3. Percutaneous ﬁbrin glue injection. Two
open-end catheters are inserted into ﬁstula


























検査所見 : WBC 6,200，Hb 9.8 g/dl，Ht 30.4％，
Plt 34.0×10^4，BUN 17.7 mg/dl，Cr 2.96 mg/dl，
CRP 0. 31 mg/dl，LDH 155 U/l，Ca 8. 2 mg/dl，Alb
2.7 g/dl，BS 107 mg/dl．腹部 CT 上，右腎下極周囲
の後腹膜腔に 16×11×18 cm の液体貯留を認め（Fig.
2a），尿嚢腫と考えられた．
経 過 : 2012年 8月15日（PNx 後99日目）6 Fr Pig-
tail カテーテルによる経皮的ドレナージを施行したと
ころ，約 1,000 ml の尿流出が見られ，瘻孔造影にて
腎部分切除部に径約 1 cm の瘻孔の形成を認めた．右
腎は尿嚢腫部での圧迫，狭窄のため中等度の水腎症を
呈していた（Fig. 2b）．700∼1,000 ml/日前後の排液










留置部を拡張した後， 2本の 5 Fr open-end カテーテ
ルを瘻孔部に挿入（Fig. 3），ﬁbrin glue のフィブリン
（A液），トロンビン（ B液）をそれぞれ注入，合計 6
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Fig. 4. Postoperative CT shows complete shrinkage
of urinoma and improvement of right hydro-
nephrosis.
Table 1. Reported cases of persistent urinary leakage after partial nephrectomy
報告者 年 症例数 前治療 最終治療
アプローチ，
注入量 結果




Girard 2014 3例 尿管ステント，尿道カテーテル 尿管内 Malecot カテーテル留置
経尿道的 Leak 消失




Aning 2009 1例 尿管ステント，腎瘻 Cyanoacrylate 経皮的，6 ml（Lipiodol との混合) Leak 消失
Bradford 2005 1例 尿管ステント，尿道カテーテル，尿管鏡下レーザー焼灼 Fibrin glue 経皮的，5 ml Leak 消失
Seo 2008 1例 尿管ステント Fibrin glue 経皮的，4 ml Leak 消失
French 2006 1例 尿管ステント，尿道カテーテル Fibrin glue 経尿道的，5 ml Leak 消失




後 4日目から再び 150 g/日程度のドレン排液が出現，
瘻孔造影にてわずかな瘻孔の残存を認めたため，経皮





















追加治療が必要であった 2例は UL の消失までに163
日を要していた．腎杯の infundibulum および尿管の
狭窄がある症例では，特に UL の閉鎖が遅くなる傾向



















ローチ（Table 1）として，Meeks6) は狭窄した infun-
dibulum の経皮的な拡張や，尿管鏡による瘻孔部の
レーザー焼灼を報告している．また Girard7) らは，
経尿道的に 14∼16 Fr の Malecot カテーテルを漏出の
岡田，ほか : 尿瘻・Fibrin glue 109
ある腎杯まで留置する方法を提示している．
Sealing 剤を用いて瘻孔を閉鎖する方法として，
















Seo13) が経皮的に，French ら14)が経尿道的に ﬁbrin


















びその後の ﬁbrin glue 注入）を試みたが，瘻孔が下腎
杯方向にあり尿管鏡でのアプローチが困難であったこ
と，そもそも約 1 cm 径の瘻孔で焼灼による閉鎖が困
難と考えられたことから，より効率的な瘻孔の閉鎖が
期待できる，経皮的アプローチでのシーリングに方針
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